





















































Disaster Resilience in Sustaining Activities on Fishers-Based Forest 
Conservation Initiatives: Focus on Before and After the Great East Japan 
Earthquake
International College of Arts and Sciences, Fukuoka Women’s University
Shimpei Iwasaki
Abstract
　Fishers-based	 forest	 conservation	 initiatives	
have	been	implemented	since	the	 late	1980s.	The	
initiatives	are	based	on	voluntary	actions	so	that	
the	way	how	 to	 sustain	 them	 is	 an	 important	
challenge.	However,	 no	 study	has	 shown	how	
the	 initiatives	have	been	 sustained	particularly	
in	 the	 face	of	 the	Great	East	 Japan	Earthquake	




factors	 leading	 to	 resilience	 of	 the	 initiatives	
against	disasters.
　Findings	 revealed	 that	 exploitation	 phase	
was	 inspired	by	a	pioneer	movement	 “The	Sea	
is	 Longing	 for	 the	 Forest”.	Accordingly,	 the	
movement	 has	 been	 expanded	 to	 other	 areas,	
amounting	to	185	activities	by	2010	 (conservation	
phase).	Due	to	the	earthquake,	however,	4	hosting	
organizations	were	 forced	 to	cancel	 or	 suspend	




or	 resumed	 them,	 the	 study	 found	 that	 the	
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volunteers	 engaged	 in	 forest	 conservation	with	
their	wishes	 of	 reconstruction.	Besides,	 factors	
leading	 to	 disaster	 resilience	 of	 the	 initiatives	
included	 shared	value	 of	 the	 forest-river-ocean	
nexus	among	 the	 stakeholders	 and	value-added	
forest	 conservation	 combining	 education	 or	
community	 reactivation	before	 the	 earthquake	
occurred.	Furthermore,	 attempts	 to	build	new	
networks	 to	 promote	 the	 initiatives	 including	
collaborative	partnership	between	consumers	and	
producers	were	found	after	it.	Elaborations	linking	
fishers	 to	 other	 stakeholders	 both	 before	 and	
after	the	earthquake	are	expected	to	play	roles	in	
forming	a	high	 level	of	disaster	resilience	 in	 the	
initiatives.
Keyword: Fishers-based forest conservation 
initiatives, resilience, adaptive 
cycle model, the Great East Japan 
Earthquake
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また、東日本大震災による甚大な被害を考慮して、2011 年度から 2018 年度まで本研究
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　他方、震災直後にもかかわらず、2011 年度に 4 団体












対象東北三県では漁民の森づくり活動が 2002 年度に 23
件報告された。2001 年度から 2010 年度までの活動件数








係者を含む参加者の総数は 4 万 3663 人（N=177）、植樹





活動は 1997 年度から確認し、2001 年度以前の「下刈り」
活動件数は年に 1 ～ 2 件であったのに対し、2002 年度か
ら 2010 年度までは平均 5 件に増加したことから、作業
内容は植林から育林に移行しつつある傾向がみられる。
3　解体期（Ω期）・再構成期（α期）




図 2 漁民の森づくり活動実績 
 
3 解体期（Ω期）・再構成期（α期） 






 2010 年度に報告された漁民の森づくり実施団体数は 13 に対し、震災後の 2011 年度から
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地域イノベーション第12 号 − 20 −
4　小括
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県内の 12 ヵ所に広がり、2017 年度時点において広葉樹や針葉樹の植林を約 8 万 9000 本、60.59 ヘクタールの森を造成した（みやぎ生協 2019）。
3	志津川湾における漁民の森づくりは、過去にも旧志津川町内にあった志津川地区・戸倉地区の 2 つの漁業協同組合青年研究団体の間で結成した
志津川漁業研究団体連絡協議会が 1995 年度から 1998 年度まで植樹、1999 年度から 2003 年度、2007 年度の観察会を経て 2008 年度に下刈り活動
を実施している。同協議会が森づくりに取り組むきっかけとなったのは、①旧志津川町が 1990 年度から 1993 年度の期間に実施した志津川湾の
汚染状況考査結果が「35 万人都市に匹敵する汚染度」と報告され漁業者の間で危機感を抱いたこと、②「森は海の恋人」運動の畠山氏の講演会
等で森川海のつながりの重要性を知ったことである（豊かな海づくり大会推進委員会 1997）。
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